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An experimental study has been made of dominating factors of a.composition 
in films deposited electrochemically in an aqueous solution containing Cu， 
In and Se inos for the preparation of CulnSez films. Film compositions such 
as In/Cu and Se/Cu ratios are proportionl to those in the bath， except for 
the cases of the electrodeposition with a high current density and/or with 
a bath of a high ion concentration. An In/Cu ratio in a film is found to be 
drastically decreased with increasing Seconcentration in the bath， indicating 
that Se concentration in a bath is also one of important factors to control 
In/Cu ratio in a五1m. By stirring the solution， both In/Cu and Se/Cu 
ratios in a film are decreased and the cnotrollability of the film composition 
is improved. The decrease of the In/Cu and Se/Cu ratios by the stirring 
suggests that the deposition reaction of Cu ion is deffusion-limited. When a 
Si wafer is employed as a substrate， both the electrode potential dependence 
of In/Cu ratio in the自1mand the stirring effect on自1mcommposition are 
found to become small， compared with Mo substrate. These are explained by 










を浴びている。さらに、この材料に Gaゃ Sを添加した Cl山 zGal-zSe2や CuIn(SezSl-zhでは
太陽電池材料どしての禁止帯幅を最適化するこどにより、きらなる高効率化の可能性があるこ
とから、最近、精力的に研究されるようになった。




作成法 作成プロセス 長 所 効率 問 題 点






















































には、モリプデン (Mo)どP型単結品シリコン(p-Si、面方位 (100))を用いた。電着面積は約 1
cm2である。これらの基板は、 トリク口ロエチレン、アセトンで脱脂した後、 Siは過酸化水素
水と硫酸およびフッ酸で、 Moはフッ酸で表面処理を行った e 対極にはグラファイトを用いた。
揖持にはマグネティックスターラを用い、撹拝速度は 90rpmどした。析出膜組成比の評価には














































図 2:析出膜中 Se/Cu比の溶液中 Se/Cu比
依存性












あれば組成制御の観点からは問題はない. L かし、同等でない場合は、 InjCu比が Se浪度に
依存するような組成制御上の問題が生じる.本研究で用いた溶液系では、以下に述べるように、
In/Cu比が Se濃度に依存するどいう現象が見出された.図 3に、原料水溶液中の Se浪度の変
化に対する析出膜中 In/Cu比の変化の様子を示す。この結果から、溶液中のおの濃度を上げ
ると析出膜中 In/Cu比が減少しているこどがわかる。通常、溶液中の Se02量を増加さると pH
値が小さ〈なり、その結果、析出膜中の In/Cu比が減少する [1]. しかし pHを調整し、その
値を一定に保っても、この図に示すように溶液中 Se/Cu比が増加するど析出膜中 InjCu比は
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電極電位 vsSCE [V] 
図 5:撹拝による析出膜中 InjCu比の変化





は撹拝Lないどきは約 21%に対L撹持するど約 7%ど約 1/3に減少した.
6，車型組虚些 1寸~~下


















電極電位 vsSCE [V] 
図 9:析出膜組成比の電極電位依存性
原料組成比 1: 20 : 20 
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